






と娘に宛てられた二つの扇詩編（「マラルメ夫人の扇 Éventail de Madame Mallarmé」、「（マラルメ嬢の）もう











Light and Shadow in the fan poems
̶ Reading Mallarmé’s fan poems from The Tomb of Anatole
Yohei UMAKOSHI
Abstract
　Mallarmé lost his eight-year-old son Anatole due to illness in 1879. The Tomb of Anatole, written for his son, 
was never completed and it was left as notes; however, the poet continues to live with the memory of his dead 
child. This essay aims to find a reflection of Anatole's death in the two fan poems “Madame Mallarmé's Fan” and 
“Another Fan for Mademoiselle Mallarmé”.
　Mallarmé's mourning of the fan poem falling as ashes of death without being transmitted, in front of his wife 
who turns her back to the mirror, when we see these ashes as memories of the child’s death, becomes even deeper. 
It echoes a conflict between the father who, wanted to turn his child into a poem and the mother, who couldn’t 
understand her husband’s attempt, when the child died.
　In the last verse of “Another Fan for Mademoiselle Mallarmé”, we find Geneviève, who resuscitates her dead 
brother in her memories and thoughts, staring at the other shore at dusk. In Mallarmé, the dead are positioned on a 
fictional other shore created by thoughts. It is then inevitable to imagine that Geneviève thinks about his dead 
brother, because, geographically, the river seems to point to the Seine flowing near the tomb of Anatole.
　In life, where there is light, there is shadow. The shadow of the Mallarmé family was created by dead Anatole 
and these fan poems tell us that in the Mallarmé family the dead child was living as memories.
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Avec comme pour langage あたかも言語としてかのように
Rien qu’un battement aux cieux 天空へとひと煽ぎだけで
Le futur vers se dégage 未来の詩句は解き放たれる
Du logis très précieux とても貴重な住処から
Aile tout bas la courrière 翼　声をひそめる伝言者
Cet éventail si c’est lui この扇が、それが同じものならば
Le même par qui derrière それによってお前のうしろで
Toi quelque miroir a lui ある鏡が輝いた
Limpide （où va redescendre 清澄な（降ってくるのだ
Pourchassée en chaque grain 追い払われて、粉々となって
Un peu d’invisible cendre 僅かな目に見えない灰
Seule à me rendre chagrin） それだけが私を悲しくさせる）
Toujours tel il apparaisse いつもそれはかく現れよ











un battement」だけで、「空に向かって aux cieux」、「とても貴重な住処 logis très précieux」とされる夫人の手
から飛び立とうとしているのである。「書物について⑵」でも、マラルメは扇を詩に譬えているように、扇と
は羽ばたきのリズムを生み出す、詩の視覚的形態なのである。































































Ô rêveuse, pour que je plonge おお夢みる娘よ、私が飛び込むために
Au pur délice sans chemin, 道なき純粋な愉悦へと、
Sache, par un subtil mensonge, 繊細な嘘によって握っていると知ってほしい
Garder mon aile dans ta main. 私の翼を　お前の手のなかに。
Une fraîcheur de crépuscule 夕暮れの涼しさは
Te vient à chaque battement 煽ぐごとにお前へと訪れる
Dont le coup prisonnier recule 捕われの羽ばたきが地平線を
L’horizon délicatement. やさしく後退させる。
Vertige ! voici que frissonne 眩暈だ！空間が
L’espace comme un grand baiser 大いなる接吻のように震える
Qui, fou de naître pour personne, 誰かのために狂おしく生まれようと
Ne peut jaillir ni s’apaiser. 噴出することも、鎮めることもできない。
Sens-tu le paradis farouche 未開の天国をお前は感じているか
Ainsi qu’un rire ensevli 埋もれた笑いのような
Se couler du coin de ta bouche お前の口の隅から流れてゆく
Au fond de l’unanime pli ! なべてひとしい襞の奥で！
Le sceptre des rivages roses 薔薇色の岸辺の王笏
Stagnants sur les soirs d’or, ce l’est, 黄金の夕べのうえに漂う、これがそれ
Ce blanc vol fermé que tu poses お前が置く閉じられたこの白い飛翔
Contre le feu d’un bracelet.⑺ ブレスレットの火に凭れかけた。
　「マラルメ嬢の扇」は、雑誌『批評』に、一八八四年に発表されたものである。自筆原稿は、白地の扇に赤
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になっていたのかもしれない（引用したメリー宛の書簡は以下を参照 Stéphane Mallarmé, Correspondance 1854-1898, édition 
















う。扇は、「繊細な嘘によって un sutil mensonge」自らをにぎる術を知ってもらい、この娘をある「逸楽」の
道連れにしようとしているのである。
　この「繊細な嘘 un subtil mensonge」とは、「扇」を羽ばたいている鳥に見立てることを指している。また鳥
をとらえている手が、同時に鳥の羽ばたきを演じているのだから、この嘘は実に巧妙なものなのである。嘘に













粋な戯れ Chaste jeu」、「広大な戯れ Vaste jeu」であったことからしても、扇がもたらすの詩の遊戯のなかで、
ジュヌヴィエーヴが、虚構のもたらすの愉悦に浸っていることをも暗示する。





⑻　 Jean-Luc Stéinmetz, Stéphane Mallarmé, l’absolu au jour le jour, Fayard, 1998, p.227.
⑼　マルシャルは、マラルメの扇詩編の特徴として、扇が天空の宇宙的な空間と特権的関係を結んでいると述べる。そしてこの
空間は、しばしば天国の形象のもと表されることをいくつかの例を挙げて解説する。「おりふしの詩句」では、1「翼 いかな
る楽園を選ぶのか Aile quels paradis élire」、2「古の翼よ、我に与えよ／息吹のなかに地平線を Aile ancienne, donne-moi/ 
L’horizon dans une bouffée」11「開かれたこの翼でもって私に連れてこい／ある永遠の笑いの零れる息吹を。Avec cette aile 
ouverte amène-moi/ Quelque éternelle et rieuse bouffée.」、13「魂でもって果てまで／空の奥、閉じられた手でもって／ドーファ
ン夫人によって取られた／時間の翼、君は自らを閉じる Spirituellement au fin/ Fond du ciel, avec des mains fermes/ Prise par 
Madame Dauphin, Aile du temps, tu te refermes.」を挙げ、最後に「マラルメ嬢の扇」の楽園を引く。そしてマルシャルは、こ
の空間が、扇の姿をした詩が創りだす、虚構的空間であると述べている。Rien qu’un battement aux cieux... L’éventail dans le 
monde de Stéphane Mallarmé, LIENART musée département Stéphane Mallarmé, 2009, p.32-33.
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る存在にして─（代わりに我々は彼に命を返す contrecoup　éternité expirée en notre amour ̶ il nous prolonge 












るものだ　お前のために作られたのではないこの墓を et toi sa sœur, toi qui un jour ̶ （ce gouffre ouvert depuis 
sa mort et qui nous suivra jusqu’à la nôtre ̶ quand nous y serons descendus ta mère et moi） dois un jour ［2］nous 
réunir tous trois en ta pensée, ta mémoire ̶ ̶ ̶ ̶ de même qu’en une seule tombe　toi qui, selon l’ordre, vien-
































　『アナトールの墓』に「弟　姉　否　不在の者が現前する者よりも存在しないことは決してない─ frère sœur 
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